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STATISTICS ON OPERATIONS AT THE DEPARTMENT OF UROLOGY， 
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST OSAKA HOSPITAL 
DURING A TEN-YEAR PERIOD FROM 1992 TO 2001 
Atsunobu ESA， Tetsuo NAGANO and Nobutaka SHIMIZU 
From the Dψartment 0] Urology， NTT West Osaka Hoゆital
Takeshi MA TSUURA 
From the Dψartment 0] Urology， Kinki UniversiりSchool0] Medicine 
Nobuyuki HAYAHARA 
From the Sakakibara Clinic 
A lO-year clinical statistic survey was made on the operations performed at the department of 
urology， NTT West Osaka Hospital between 1992 and 2001. The total number of operations was 
2，540， compnsmg 1，899 males and 641 females， and a total of 1，559 ESWL was performed. The 
number of operations per year was chronologically constant. Major operations were transurethral 
resection of prostate (299 cases). The number of operations for malignant tumors， for exampl目
radical nephrectomy and enucleation for renal cancer， nephroureterectomy for upper urinary tract 
cancer and transurethral resection of bladder tumor， has increased since 1997 year after year. The 
number of ESWL has decreased since 1994. Renal transplantation was introduced in 1995， and 
laparoscopic adrenalectomy also in 1997. 
(Acta Urol. Jpn. 49・177-182，2003) 
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Fig. 3. Chr~nological chang~s of ~otal jnpatient number， average hospitalized days， 
number of ESWL and number of operations. 
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ドナー腎摘除術を含む.























































































































精索静脈癌高位結否定術 3 2 2 2 2 4 3 19 
陰嚢内腫蕩摘除術 6 
精巣捻転手術
精管結繋術 13 10 7 7 4 3 2 48 
合計 34 21 25 30 25 23 24 21 20 25 248 
[陰茎]
陰茎部分切除術 2 4 
陰茎修復術
陰茎形成術(埋没陰茎)
包皮環状切除術 18 18 I 3 2 2 2 4 3 64 
包皮背面切開術 8 9 6 3 3 34 
尖圭コンジローム焼灼術 2 2 4 2 2 4 7 25 
陰茎腫蕩摘除術
合計 29 21 25 I 7 5 4 7 6 15 130 
[副腎・後腹膜]
副腎腹話語摘除術 3 3 4 15 
腹腔鏡下副腎摘除術 3 2 2 8 
後腹膜腫蕩摘除術 4 7 
後腹膜リンパ廓清術 2 4 
骨盤内リンパ廓清術
後腹膜膿蕩ドレナージ 2 5 
尿癒ドレナージ 2 
合計 2 3 3 4 I 5 4 9 42 
[腎不全]
内シャント形成術 23 31 35 15 8 4 6 8 5 5 140 
シャント血栓除去
CAPD 挿入術 3 2 2 3 2 10 13 8 5 49 
CAPD抜去術 3 2 2 I 
合計 30 34 38 16 I 8 16 23 14 I 201 
[上皮小体]
上皮小体腺腫摘除術 3 3 5 3 17 
上皮小体全摘除術・自家移植術 3 7 
上皮小体亜全摘除術
J仁主ヨ 音ロ牛l 3 5 6 4 4 2 25 
[その他の手術] 7 2 3 2 4 2 2 5 5 33 
*精索水腫根治術含む.
なったためか1999年以降減少傾向にある. た.
2 )尿管 (Table1) 4)前立腺 (Table1) 
年間手術件数は約45件で推移している.そのうち 全件数の大半を TUR-Pが占める.被膜下前立腺




たが，その後マインツパウチ法を行っている.自然排 5 )尿道 (Table2) 
尿型尿路変更術では Hautman法を利用している. 尿道カルンケル摘除術と内尿道切開術が中心であ
3 )勝脱 (Table1) る.
年間手術件数は約55件で推移しているが，そのうち 6) 陰嚢・陰茎 (Table2) 
約半数を TUR-Btが占める.また1999年以降はその 陰嚢では陰嚢水腫根治術 精巣固定術・精管結繋術
件数が増加している.しかしその増加比は腎孟尿管 が中心である.当院は救急医療機関ではないため精巣
癌に対する腎尿管全摘除術の増加比ほとではなかっ 捻転手術はほとんどない.去勢術はそれまで年間 l例
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